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選好意識 CStatedPreference: S P)デー タは、
仮想の状況における特定の対象やその属性に対す
る個人の選好、意見、意向等の意思表示のデータ
であり、実際の行動結果 CRevealedPreference : 
RP)データとは対象及びその属性も含む対象物
の存在有無によって大きく異なっている。



























































































































































































































ornitted variable bias 
Trade -off analysis 
Full -profile me廿.od
.R町lking
• Semantic Diferentia1 (50) 
• Transfer Price 
• Willingness -to -pay 
• Stated lntention 
• Paired Comparision 

























































































































































閏 市 CBD 地区 651/1100=54.3% 































乗用車 ノ、f ス 3失 道 二輪車 徒 歩 タクシー その他
仙台市 47.2 18.2 8.7 16.0 9.9 『ーー ー ・ーー
大田市 17. 7 32.1 ーー喧ー ーーー 骨 21. 8 19.4 9.0 




































































バス 乗用車 会社車 鉄道 ヲクシー 自転車 徒歩 原付 乗り継ぎ
大和町 32.3 38.5 11.8 6.2 4.3 3.1 3.7 
27.8 9.7 12.5 27.5 5.6 12.5 1.4 2.8 
ひより台 27.5 52.1 7.7 0.7 3.5 8.5 
32.3 4.6 1.5 7.7 1.5 9.2 43.1 
八乙女 4‘。 26.6 4.0 53.8 1.2 3.5 6.9 
11. 7 22. 1 3.9 29.9 7.8 3.9 1.3 7.8 11. 7 
冨沢地区 1.1 22.4 6.6 60.7 1.6 0.5 1.6 5.5 
4.0 26.7 14.7 25.3 12.0 6.7 1.3 1.3 8.0 
将監地区 4.5 44.0 7.5 2.5 0.5 2.5 1.5 31. 0 
10.6 24.5 3.2 6.4 2.1 4.3 4.3 5.3 39.4 
大田市 55.6 26.3 3.2 5.2 1.5 6.1 2.0 
16.3 5.7 4.0 ，ー 68.5 0.2 4.0 1.3 
光州市 62.1 20.8 2.7 5.8 1.1 5.8 1.8 
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表ー7 各地区の主・副乗車時間
主乗車時間 副乗車時間
大和町 30 30 
(87.0) (81. 0) 
ひより台 45 50 
(78.0) (73.0) 
八乙女 25 30 
(79.9) (87.7) 
冨 沢 25 30 
(79.4) (86.3) 
将 監 40 45 
(78.0) (78.5) 
大田市 30 30 
(86.5) (91. 4) 






大和町 86.7 8.3 5.0 
ひより台 86.3 11. 8 2.0 
八乙女 90.5 6.0 3.4 
冨 沢 94.2 5.0 0.8 
将 監 84.1 12.2 3.7 
大田市 25.4 13.0 61. 7 




大和町 5分以内 ー『ーー ーーーー
(91. 7) 
ひより台 5分以内 -・ 4 ーー ーーーー
(96.5) 
八乙女 6分以内 12分以内 ーーーー
(90; 5) (90.9) 
冨 i尺 8分以内 13分以内 ー---
(83.7) (78.0) 
1寺 監 5分以内 ー喧『ー ーーーー
(96.8) 
大田市 8分以内 ーーーー 10分以内
(80.0) (86.7) 

































大和町 52.6 31. 6 15.8 
ひより台 54.6 23.9 16.9 
八乙女 57.6 23.0 19.4 
冨 沢 46.0 30.8 23.1 
将 監 60.2 23. 7 16. 1 
大田市 43.2 24.5 32.3 














35.6 15.3 49.2 
37.1 12.9 50.0 
30.6 27.8 41. 7 
39.5 23.1 36.8 
24.4 18.6 57.0 

















無 料 有 キヰ
仙台市 76.1 23.9 
大田市 84.0 16.0 
光州市 62.6 37.4 
全平均 73.3 24. 7 
表-13 通勤先での駐車場所
~ 社 貸 し 路 上
仙台市 78.2 20.0 1.6 
大田市 50.8 18.2 31. 0 
光州市 42.1 35.5 22.4 
全平均 69.1 22.1 8.8 
表一14 乗用車通勤者の仕事との共用
いつも 時 々 しない
仙台市 35.7 26.0 38.3 
大田市 40.6 43.9 15.6 
光州市 37.4 43.0 19.6 
全平均 36.6 31. 0 32.4 
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大 和 町 I出 区
水準 I 水準 I 水準 I
I出 乗車時間 10分 10分 10分
下 運賃 190円 +10% +20% 
S失 至駅徒歩時間 7分 +43克 +86% 
J，¥ 乗車時間 23分 +10% +20% 
運賃 180円 +10% +20% 
ス 至停徒歩時間 7分 +60克 +120% 
乗 乗車時間 15分 +13% +20% 
用 費用 420円 + 7% +13% 
車 乗用車の長所 快適 快適 快適
表-16 大田市・光州市における水準設定値
大 回 市 . 光 .1 市
水準 I 水準 I 水準凶
I也 乗車時間 15分 15分 15分
下 運賃 250円 +10% +20% 
鉄 至駅徒歩時間 7分 +43% +86% 
J'¥ 乗車時間 30分 +10% +20% 
運賃 210円 +10% +20% 
ス 至停徒歩時間 5分 +60% +120% 
乗 乗車時間 24分 +13% +20% 
用 費用 530円 + 7% +13% 



























ヨ自 下 銭パ ス乗
'"車崎間 還 1・駅までの 乗車時間 遭宵 パス博へ 乗車時間
(片道) (片週) 健歩時間 {片遭) (片遭) 健多時間 (片週}








地下銭 .【 .' 




主1 ' 水準"で有愈 ' 水.."で有怠



































旭 下 鉄ノ、 ス乗
東軍時間 湿前 明までの 乗車問問 週貨 バス停へ 乗車時間
(片道) (片道} 縫っ長時間 (片遁) (片道} 後歩時閣 (片道]
1" 地下銭 .' .' 
Z 地下践 .' .' .' 
3 地下践 .ー
4 地下段 .' .' .' 
5 地下枝 .' -ー
6 地下鉄 .' -ー
7 地下銭 .↓ .' 
之1 '水準l篭で有章 ・水温%で有量
之21地区番号 l仙省前大相町地区 2 仙台市ひより台地区
3仙台市南北地区(小建14 仙台市南北地1&1大差)



























:也 下 鉄パ ス乗
乗車時間 理宵 駅までの 乗車時間 運賃 パス"へ 乗車時間




乗用車 .' .' .' 
乗用車 .' .' .' 
乗用車
乗用車 .' .' .' .' 
注目山水"1'で有書 ・河''5亀で有憲









" 下 鉄 lパ スl乗用車
?fritJIZJ|???ltJ|ニ!??|;:ι
1 Iパス .' .' 
2 1パス
3 Iパス・ I・l .' .' .' 
4 Iパス .' .' 
5 Iパス .' .' 
6 Iパス・， I・1 .' 
7 Iパス・ I・i
1.t1l ': *'噂"で有種 ' 水""で有種






















地 下 蚊パ ス乗
乗車時制 運賃 駅正での 乗車時間 速貨 バス停へ 乗車時閣
(片道) l片週) 健多時間 (片遭) (片il 徒歩時間 (片il
乗用車 .' .' .' 
乗用車
乗用車
乗用車 .' .' .' 














泡 下 鉄 iパ ス[乗用車
Tfrlh?l:;LJ|??:?ih?|ぷ目立?|;:;;




4 パス .' .' .・ I.' 
























































4) ]. de D. Ortuzar and L. G. Wi1umsen : MODEL. 














Stated Preference Data (SPデータ)， Regional City (地方都市)， Commuter Transporta. 
tion (通勤交通)， Model Choice (手段選択〕
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A Study of the Consciousness of Modal Choice 
of Commute by Stated Preference Data in Regional Cities 
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In conventional traffic planning， commuters' choice of transportation means (modal choice of com-
mute) has been dealt with using estimations or predictions based on data obtained from actual behavior. 
This method， however， isbased on the assumption that the current commuting environment will not 
significantly change， which makes it difficult to make predictions if the commuting environment does 
change or a new means of commuting is added to the existing， system. N ot only behavior data by 
observation but also data of the subjects' consciousness of selection are particularly important to the 
modal choice of commute， but there are few studies that apply such data. 
We targeted our research on cities without urban railways and， inan experiment that hypothetically 
adds an urban railway to the transportation system， we analyzed the factors that influence the subjects' 
in their selection of means of commute. 
